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glucose　expelled　was　only　2．5％　of　the　，infused　amount　which　is　but　1／5　of
the　former．　ln　slow　infusion　with　Glyco－Algin　no　glucose　was　observed　in
urine．
　　　It　is　a　well　known　fact　since　Dewes，　that　operative　invasion　causes
blood　sugar　to　increase　which　is　accompanied　by　glycosuria．　And　since，
generally　speaking，　infusions　are　administered　with　operative　invasions，　’　we
have　therefore　mad　e　observations　on　the　combined　influences　of　operative
invasions　and　infusion，　on　carbohydrate　metabolism．
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　　　　As　operative　invasions，　stomach　and　small　instetines　were　crushed　and
bleeding　was　induced．　lnfusions’　were　administered　respectively　and　the
results　were　compared．　While　in　the　case　of　glucose　infusion　500／o　or　more
of　the　infused　amount　was　expelled，　in　the　case　of　Glyco－Algin　only　2／3　of
the　former　was　experled，　and　blood　sugar　incr’ease　was’　negligible，　as　com－
pared　wiht　glucose　solution．
　　　In　concJusion　and　jn　spite　of　the　fact　that　GIyco－Algin　is　a　5％　glucose
solution　of　Algi：　ate，　when　compared　with　the　results　of　simple　glucose
solution，　Glyco－Algin　infusion　produces　a　more　desirable　effect　and　is　utilized
to　a　fuller　extent　b　y　the　living　body．　The　above　has　been　verified　clini－
cally，　and　the　results　were　highly　satisfactory．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　By　infusing　an　amount　of　Glyco－Algin　equal　to　that　of　blood　lost　in
bleeding，　lowered　blood　pressure　is　restored　to　95　e／o　of　normal．　ln　additjon
Glyco－Algin　holds　the　blood　pressure　at　80％　of　normal　even　after　a　90
minute　lapse．
　　　　This　is　due　to　the　mechanism　which　i’nhibits　the　increase　of　extracelluar
fluid　and　greatly　increases　the　plasma　volume　of　circulating　blood．　ln
accordance　with　the　above　plasma　volume　and　corpuscle　count　is　restored
by　the　aforesaid　infusion　to　conditions　prior　to　bleeding．　Moreover　when
drop　infusion　is　administered　to　study　clinical　adaption，　the　above　charac－
teristics　of　Glyco－Algin　appear　more　strongly，　with　10　drops　per　kilogram
of　body　wejght　per　minute　the　lowered　blood　pressure　induced　by　bleeding
begins　to　ascend　from　the　time　of　infusion．　A　well　ordered　upward　curve
results．　Even　in　rapid　infusion　（40　gtt　per　minute）　the　results　are　aproxi－
mately　the　same．
　　　　Studies　on　kidney　functions　revealed　the　following．　Slow　drop　intra－
venous　infusion　increases　circulating　blood　volume　iri　kidney　and　heightens
blood　velocity　in　the　same　and　expedites　diuretic　action．　Moreover　Glyco－
Algin　inhibits　the　transudation　from　the　cardiovasular　system　to　tissues
while　on　the　other　hand　it　promotes　the　process　of　filtration　and　excretion
of　glomerulus　without　reverse　influences　on　the　tubular　reabsorption．
　　　Studies　on　the　correlation　of　blood　sugar　increase　and　operative　inva－
sions　were　conducted　to　determine　influences　on　the　metabolism　of　carbohy一
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drates．　As　compared　with　glucose　solution，　the　rise　of　blood　sugar　induced
by　Glyco－Algin　infusion　is　a　mere　1／2　of　that　of　the　former．　When
operations　are　not　conduc’ted，　glycosuria　does　not．　appear　and　the　increase　of
blood　sugar　is　slight．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conclusions
　　　ユ）As　compared　with　various　infusion　fluids　utilized　hitherto，　it　may　be
said　that　Glyco－Algin　is，　in　every　respect，　almost　an　ideal　supplementary
fluid，　in　that　it　satisfactorily　increases，　maintains　and　holds　blood　pressure，
restores　and皿aintains　blood　circulation　and　plasma　volume，　stabilizes　urine
volume　and　extracellular　fluids，　holds　and　maintains　carbohydrate　metablism．
　　　　2）　The　limit　of　velocity　in　the　utilization　of　Glyco－Algin　in　drop　infu－
sio’n　i’s　10　drops　per　kilogram　ol　body　weight　per　minute．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　June　15，　1954）
